










































































































































right to be left alone）を正面から認めた。この権利は成長し修正１４条（市
民権・法の平等な保護，正当手続条項，平等保護条項）によって保護される


































（Federal Trade Commission; Promotion of Export Trade and Prevention









第５５２a条）（Privacy Act of １９７４（５ U.S.C. § ５５２a）），グラム・リーチ・
ブライリー法第６８０１条-第６８０９条（Gramm-Leach-Bliley Act（１５ U.S.C.
§§ ６８０１-６８０９）），公正信用報告法第１６８１条以下（Fair Credit Reporting
Act（１５U.S.C. §１６８１et seq.）），および児童オンラインプライバシー保護









（１９９９年制定の金融近代化法（Financial Modernization Act of １９９９）
としても知られる）グラム・リーチ・ブライリー法は，個人的な金融情報
の保護のためのガイドラインを定めている。金融機関には，（合衆国法典
































































































































「図書館の権利宣言」（Library Bill of Rights）を起草し，採択された。その翌年
（１９３９年），１９３０年代アメリカの過酷に過ぎる状況を描いたジョン・スタイン






























































































































































































































（Institute of Museum and Library Services）が発行している『アメリカの





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cherie L. Givens, Information Privacy Fundamentals for Librarians and Information

































９）Strutner v. Dispatch Printing Co., 2 Ohio App. 3d. 377（Ohio Ct. App., Franklin
County 1982）.
１０）Black v. Aegis Consumer Funding Group, Inc., 2001 U.S. Dist. LEXIS 2632（S. D.
Ala. Feb. 8, 2001）.











１８）http : / /www. ala. org / advocacy / intfreedom/censorshipfirstamendmentissues /
ifcensorshipqanda






（Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms：ATF）がおかれていた。ATFは，
同時多発テロ事件の翌年の２００２年に連邦司法省に移管されている。















































































































３８）‘CMR’というのはCode of Massachusetts Regulations（マサチューセッツ州行
政規則集）の略語で，マサチューセッツ州の政府諸機関によって制定された行政































































４１）サンフランシスコ市行政規則（San Francisco Administrative Code）第６７条。
この行政規則の６７条には‘サンフランシス コ 市 情 報 公 開 条 例’（San













































Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required To Intercept
and Obstruct Terrorism Act of 2001, USA Patriot Act（愛国者法））。この連邦
法は，２０１５年６月１日に失効し，翌６月２日にこれに代わり米国自由法（USA
Freedom Act）が可決成立している。新法の正式な法律題名はUniting &
Strengthening America by Fulfilling Rights and Ensuring Effective Discipline










され，１９８６年制定のコンピュータ詐欺濫用法（Computer Fraud and Abuse Act
of 1986）および合衆国法典１８編（18 U.S. Code）１００１条および１０３０条にもとづ
き処罰の対象となりえる。１8 U.S. Codeの該当章である４７章には詐欺と虚偽の宣
言（fraud and false statements）というタイトルが付され，１００１条の見出しは一
般的な宣言と記入（Statements or entries generally），１０３０条の見出しはコン
ピュータに関連する詐欺と関係する行為（fraud and related activity in
connection with computers）である。
４６）連邦法としての正式な法律題名はUniting & Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required To Intercept and Obstruct Terrorism










４９）正式なフルの法律題名等は以下の通り。Uniting and Strengthening America by
Fulfilling Rights and Ensuring Effective Discipline Over Monitoring Act of 2015,









The Transition of Library Privacy Protection
in Public Libraries from 20th Century Model
to 21st Century Model
YAMAMOTO Jun-ichi
Abstract
Now we are living 21st century social lives. Information technology and
Internet have been changing our society and our daily life. Everything
continues to be different day by day. Public libraries all over the world are
also changing. They have taken new digital contents and various databases.
While lots of library users now use e-books and electronic journals, they
use PCs in the libraries and enjoy cyberspace.
Librarians believe in intellectual freedom, and library privacy as well.
This paper deals with the legal history and construction of library privacy.
Substantial idea of library privacy protection style nowadays is different
from 20th century’s way. Japanese public libraries would like to protect
users’ library privacy through general ordinances for the protection of
personal data held by administrative organs. The author considers such
Japanese legal way of style is inappropriate, and U.S. public libraries
enforce better protection of the personal library use information through
their privacy policies and various privacy protection laws. This paper
introduces some examples, including San Francisco, Boston, New York, and
so on.
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